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   Two cases of arteriovenous malformation of the kidney were reported. The first case was a 
19-year-old female, complaining of right flank pain and gross hematuria. Right selective renal 
arteriography revealed a  2x 1.5 cm large cisoid type arteriovenous malformation at the most distal 
region of the lower branch of the renal artery. Transcatheter embolization, using  Gelfoam and 
absolute ethanol, was successfully done, which was confirmed with repeated digital subtraction 
angiography with carbon dioxide (CO2-DSA). The second patient was a 55-year-old female with 
past history of right idiopathic renal bleeding, complaining of right flank colicky pain and gross 
hematuria. Right selective renal arteriography was done without any pathological findings, while 
CO2-DSA documented an arteriovenous malformation in the hilar region. Transcatheter emboli-
zation was not done, because the malformation seemed to be proximally located. Thus CO2-DSA 
was thought to be a reliable method in the diagnosis of arteriovenous fistula. 
                                                (Acta Urol. Jpn. 39: 823-826,1993) 












当院受診,同 日精査 目的に入院した.入 院時理学的所
見では右腎部に軽度圧痛あ り,検査成績では顕徴鏡的
血尿を認め るほ か異常な し.点滴式排泄性腎孟造影
(DIP)にて右腎はnephrogramの描出は1あるが腎




ス注入DSA(Fig.2)を 行 い な が ら,動 静 脈 痩 の 消
失 が 確 認 され る まで 行 った.塞 栓 物 質 に はGelform
と無 水 エ タ ノー ルを 用 い た.術 後血 尿 の再 発 は 見 られ
ず,6ヵ 月,12ヵ月 の時点 で の カ ラ ー ドップ ラー法 に
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を施行 した と ころ,下 極に向か う分枝より腎静脈に










































発がみられた として いる.無 水エタノールやsteel
coi1を用いた症例では再発はみ られ てい ない.無 水
エタノールは,steelcoilに比べて大動脈内脱落の危
険や動静脈痩を通過 しての問題もな く,また塞栓の手
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